
















　"Canals" are usually referred to as artificial waterways used in order to carry goods especially in Europe, but images about them are 
of varieties among various nations. They have been utilized in various ways, as reflected by the diverse images, even after they were 
not used as a major transport.  This paper compares the ways of utilizing the canals in four countries (United Kingdom, Belgium, China 
and Japan) mainly as tourist sites. From the analysis, it is concluded that their differences depend upon their different "gazes" about the 
historical canals, and that they are attributed principally to three factors, that is to say, their historical backgrounds in construction of the 












































　運河は英語では canal、もしくは waterway と呼ばれ
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　表 1 の世界文化遺産はすべて 1990 年代以降に登録さ
れており、1994 年の「世界遺産一覧表における不均衡
の是正および代表性・信頼性の確保のためのグローバル・
ストラテジ （ーGlobal Strategy for a Representative, 




















ミディ運河 Canal  du Midi フランス (vi) 1996 年
ラ・リヴィエールとル・ルーにあるサ
ントル運河の 4 つのリフトとその周辺
The Four Lifts on the Canal 
du Centre and their Environs, 
La Louvière and Le Roeulx
ベルギー (iii)、(iv) 1998 年
リドー運河 Rideau canal カナダ (i)、(iv) 2007 年
ポントカサステ水路橋と運河 Pontcysyllte Aqueduct and 
Canal




ring area of Amsterdam inside 
the Singelgracht 





























































































（British Waterway Board、以下 BWB）が管理する運
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ていった。1997 〜 2001 年に環境行政と運輸・交通行
政はともに環境・交通・地域省管轄に一元化されたが、こ
の省は 2001 年に交通・地方政府・地域省（Department 
for Transport, Local Government and the Regions）
と環境・食料・農村省（Department for Environment, 


































IWA は、2,555 の登録建築・構造物（listed buildings 













































　 ベ ル ギ ー は 小 国 で あ る に も か か わ ら ず、 運 河 が
1500km も伸びている。しかし、運河の観光地化から
見るとフランスに遅れをとっており、ガイドブックも
























送振興局 (La Direction de la Promotion des Voies 
Navigables et de l'Intermodalité,　以下 DPVNI) は
ともに環境・経済の両面から運河航行を提案している 31。
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